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Abstract 
In order to stucly the mechanically dispersecl effects of the blending of high density 
polyethlene， the apparent viscosity万rt has been measured by means of the capillary type rheom-
eter at temperatures 140-180oC， and the tensile tests have been carriec1 in an 11151ron testing 
machine at room temperature. 
The results乱reas follows. 
1) log 7/" vs. log f(Sm) curves ij(Sm)=sh凶 ring-rate)for the blends at the different temper-
a1ures can be superposec1 accorc1ing to the 1emperature-time superposition principle without 
correction of c1ensity 
2) Master curves also are constructed wi1h respect to compounc1ing ratio by shifting log ')" 
vs. log f(Sm) curves for the blenc1s having c1ifferent ratio. 
:3) The compounc1ing ratio c1巴penc1encecurves of 710<1 (0'0"二 zeroshearing viscosity) showed 

































プレス庄 50 kg/cm2 
1分45秒 加圧時間 2分
Jj，冷プレス(!止力 50-60kg/cm2)で約3分間冷却!
































著者らは，ポリエチレン 2程 PE1， PE 5，およびそれらを重量比で， 4: 6に混合したもの
について，各温度で測定したフずりせん断速[主f(Sm)とみかけの溶融粘度九との関係を，図-2，
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ω曲線 ('i， ωは動的粘性率， 周波数をあらわす)は， こう配 -1の直線に沿って移動させるこ
とによって， 一本の合成曲線に重ね合わすことが可能で、あり， このときの移動係数を d
ば，a，/_lEは任志意;の混合組「成丸をもつ混合物の動的粘j性生率守1'j'，おおよび，基準組成をもっ混合物の%と




ちIM = 可fl写i[，D[1+(N21-1)W，/Nfi'] ( 1 ) 













基準組且、 (PE1) 4:6 (PE5) 
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図 -6 aJfによる混合物の logf(Sm) 












18。官 50 ゆ0(%)50 0 (%) 
図←7 混合比一零:せん断料i度曲線
O~ PE5 50 100(%) 








o PE5 50 1∞(%) 

























log 71M= lVj logザ1+lV210g 7)2 
PE I 0 5(コ 100
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